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Abstract 
This treatise was written according to the report delivered before the 
Meeting of Kyoto University Economic Society， November 14，1953. 
Its purpose is to introduce th日 centraIisationof financial and economic 
work iu New China. This work was carried on to the Decision on the Central-
isation of Financial and Economic Work published on March 3，1950. The main 
cOnten!:s of it were; (1) to centraIise control over n"ationaI revenue and expen-
.diture， (2) to centralis邑 ona nation-wide basis the utilisation of material and 
resources， (3) to centra1ise on nation-wide basis control over currency. 
The financial and economic work， atthe beginning of the Liberation War， 
was the meth3d of combining centraIised political leadership with independent 
business. This method proved to be immensely effective only when the Liberated 
Areas isolate:1 from each other. 1n 1949， the mainland was liberated. And then， 
the Celltral PeGple' s Government estabIished， but the financial and ecollomic 
situation was very difficult under the method of independellt b旧siness. Tax 
revenue was me'lger while expellditure was very large， so it was compelled to 
issue pap巴rcurrency to make up the tremelldous bugetary deficit and COllse-
quently inflation and .price fluctuation could not be avoided. 
The objective condition changed， necessitating a change in poIicy as well， 
that is， financial and economic work might have been changed to centraIised 
management. 





0，三，二四) i全国倉庫清理調配に関する決定J (三， -0)， i国家公糧収支，保管，調
度に関する決定J(三，二回)， i糧食加工標準の改変，食用糧食の増加に関する決定J (三，
二四). i全国国営貿易実施耕法に関する決定J (四，七)， i中央金庫条例J(三，三)， ["関
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税政策と海関工作に関する決定J(ー ，二七)， i全国塩務工作に関する決定J(ー ，二七)， r全

































































































3 人民日報社論:前掲書，P.IIQ， P.12Q-I03. 
人民r報社論:積収在我f門司家工作中的作)羽，一九五O年三月廿二日， fJIJ'¥1事，P.114-116.P. 118. 
4 薄一波(寸i央へ民収府政務院財政経済委員会副主仔兼財政部長):関於一九五0年度全国財政収支概
算草案的編成，一九四九年十二月二日，前掲書， P.87. 
日 陳雲:関於財政状況和糧食状況的報告，一九五O年四月十六日，前掲書， P.96. 

































7 人民日報社論:前掲書， P.109. 
8 人民日報社論:税収在我何回家工作中的作用，前掲書， P.1I8-1I9. 
9 章乃器:対於統一財政経済工作的認識，論中国経済的改造， P.75. 

















公超糧過|税工収商税公営企業収入 その他の収入公糧(農業務i;) 工 尚 税
関 税3 中央直擦管
稽理物資。戦争接収物資。漢好戦犯
反逆者の没収財産。新解放都市接中 100 塩 税3 20 I 30 理の公営企 収管理の金，銀，外国幣及びその他
業収入及び1 1 5 貨物税。 100 I 100 実物収入。公債収入。司法公安機関
央 工商業税。 原価償却準 没収の現金。外国幣及びその他物
備金. 資収入。手数糾。
陪 H 也ヨ '"ム
薪給報酬所得到。存款
中央委地託，方 公安司法機関没収の現金。外国幣
地 j tgj利闘得明唱 80 t 70 分間の その他物資収入。手数羽。公産収入1 1ラ 交易税。居 。特
一一 一一ー 業管原潤収価償公入営企l県，地方消資行為税。融通。 100 I 100 及去fIび準






































































中 央 大行政区 省
糧食総公可 糧食区公司 糧食省公司








対 ゅ Lゆヨ土産出口総公司 士産出口区公司
1雨脂総公司 治脂区公可





















































































































































21 挑依株:前掲苔， P.l言2ー 153.




































23 毛沢東為争取国家財政経済状況的基本好転而門争，一九五O年六月六日，前掲者， P.4. 





， 820 木 毅
統一財経工作は，実施の期間と内容とによって，明かにこの歴史的要請に則応してとられた
措置であることを示している。
統一財経工作は，新民主主義的社会成立の物的条件を整備すると同時に国民経済を更に社会
主義的改造するための物的条件を準備するもので、あった。
(昭和29年6月18日受付〉
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